



Submarine Geology of the Aba Bay, the Environs
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- Study on the Yagami Coal-field. Part 2 -
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Department of Geology, Nagasaki University
Abstract
Coastal configuration and submarine topography in the southern parts of the Yaga-
mi coal-field, eastern environs of Nagasaki City, controlled by the geologic structures of
the Paleogene formations and the distribution of neo-volcanics. The neo-volcanics of the
Makishima Island, east of the Aba Bay, may be belonging to the Nagasaki volcanic
group by its petrographic features. This fact is suggesting that the Paleogene coal-
bearing formations may be distributing under these volcanics and. extending to the
seawards.
The Aba Bay originally constructed by the faults of north-south trend, cut in the
Paleogene strata, and lately submerged by the upheaving of the sea level of at least
40 meters.
30 bottom sediment samples from the Aba Bay area are treated by the mechanical
grain analysis. The division of the sediments which was proposed by Inman and Cha-
mberlain (1955) are applied to this area. The coarse sediments containing organic cal-
careous fragments which are designated to Sediment Type V are found in the coastal
area where strong influence of surf and tidal current affecting. Muddy sediments are
classified to Types IIIa, III and IIIb. Fine mud found in the deeper part of the bay
mouth and also in the north-western part of the bay head and the shallow embayment
in the Makishima Channel. These fine-grained sediments may be yielding under the stag-
nant water body or lower part of circulation current in the bay.
2 長崎大学学芸学部自然科学研究報告第10号(1959)
The diagrams of sand-silt-clay ratios are most useful for the division of the muddy
sediments. In the longitudinal section of the Aba Bay, the amount of silt and clay in-
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(水路部発行海図第203割こよる)献類を頂き種々御指導にあ
Fig.1. Location of the Aba Bay and the environs. Soundings inづかった。底質調査には五
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Size distribution measures of 30 bottom sediment samples ot 
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Fig.5. A-Percent of sand, silt and clay of each bottom samples showing by histo-
grams. Note : /'Sand!/ including several gravels (particle-size coarser than 2mm.) in 
some samples of Type V sediments. 
B-Triangle diagram showing sand, silt and clay of 30 bottom samples of the Aba 
Bay area, 
　　　　　　　　　　　　鎌田：長崎市郊外網場湾の海底地質　　　　　　　　　　　　　　　13
によると海浜より水深10mまでに砂の量が急激に減り，その後はほ穿深度に応じて徐々に減少
する。調査地域内での南端では深度41mで泥が98～99％を占めるに至る。しかしこの断面で示
された三成分組成の深度に対する変化は他の断面において必ずしも…様ではない・これは水深
図（第2図）と第5図Aとを比較すれば容易に判断される。
　　　　　　　　　　　　　　　　結　　　論
　1．矢上炭田の千々石湾に面した南縁は，古第三系の地質構輩と新期火山岩類の分布により
支配されている。牧島を構成する火山岩類の特徴は長崎火山の東方への延長を示すものであり，
この下のごく浅い部分に古第三系が伏在し，さらに南方の海底下に拡がっているものと考えら
れる。
　2．網場湾は古第三系を切る南北性の断層群の発達した地域に形成された初期の谷が，最終
的には約40mの海面上昇により沈水した結果生じたものである。
　3．30ヶ所の底質試料の粒度分析の結果より，中央粒径値Md・分級係数So・歪度Skを算
定し，これらの組合せよりそれぞれの底質の特徴を見出した。堆積型の区分は1nmal1とCha－
mberlainの提唱したものを適用した。
　4．貝殼などの石灰質生物遣骸を多く含むV型は波浪や潮流の影響が強く働くような場所に
見出される。シルトや粘土を混じた堆積物はMdが0．062且m（4φ）と0．伍6mし6φ）を境界
として皿a，皿，皿bの各型に分けられる。皿a型は牧島水道内の底質を代表し，また網場湾中
の沿岸部にも発達する。網場湾の大部分の底質は皿型に属し，湾口部の水深o）増した所で皿b
型に移過する。湾奥西部と牧島水道内の皿b型の細泥（clayly　silt）の底質の存在は湾内環流
や潮流の停滞を意味するものと考えられ，粒度分布の上から水深40m附近の底質との区別は全
く困難である。
　5．砂一シルトー粘土の三成分組成を示す図は泥質堆積物の表現には適している。網場湾の
長軸にそった中央部の湾奥より湾口にかけては，深度に従って含泥量の増加が認められるが，
深度に応じた含泥量は他の場所では同様には論じられない。
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